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   The surgical procedures and results of microsurgical epididymovasostomy for obstructive azoo-
spermia at the epididymis are reported. These procedures include the separation of a single 
epididymal tubule, an incision in the side wall, and a side-to-end anastomosis to the mucosa of the 
vas deferens under microscopic view. The tunica of the epididymis and the muscle layer of the 
vas are sutured together to support the mucosal anastomosis. 
   Ten patients with epididymal obstruction underwent the side-to-end epididymovasostomy. The 
group consisted of two with Young's syndrome, one with an epididymal blow-out after vasectomy, 
one unsuccessful epididymoepididymostomy, 4 after epididymitis and 2 cases of unknown origin. 
After the operation, sperm appeared in 9 patients, and semen quality was normalized in 4 patients, 
all of whom impregnated their wives.Microsurgical side-to-end epididymovasostomy is a much 
easier procedure than Silber's specific tubule method, and results in a high success rate. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 37: 607-612,1991)

















一本 だ け剥 離 し,精 管 と側 端 吻合 す る 術 式(side-to-
end法)を 行 っ て い るの で,そ の術 式 と手 術成 績 を
報告 す る.
手 術 方 法
陰嚢切開で陰嚢内容を露出,精巣固有漿膜を切開す
る.精 巣上体に近い精管直部を約2cm剥 離 し,これ
を切断,断 端より24`一ジ留置針を挿入 し精管精嚢造
影を行 う.尿道までの通過性を見るだけならインジゴ
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松田,ほ か:精 巣上体精管吻合術 609



























の吻合部位は,頭 部6側,体 部4側,尾 部7側 であっ
た.10例中9例で術後精子が出現 し,再開通に成功 し
た.精液所見がほぼ正常化したのは4例 で,4例 全例
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従 来 の精 巣上 体 精 管 吻 合術 は,精 巣 上体 漿膜 と精 管
を 吻 合 し,肉 芽 組 織 の 中 に痩 孔 が 形 成 され る の を期 待
す る もの で あ り,開 通 率 はao%以下 と手 術 成 績 は きわ
め て 不 良 で あ った6-8)DubinandAmelar9),Wa-
genknechtら1。),Leel1)や相 川 ら12)は手 術 用 顕 微 鏡
を 用 い て 精 巣 上体 漿 膜 と精 管 の 吻合 を 行 い 従 来 よ りは
良好 な 成 績 を報 告 して い る が,射 精 液 中 へ の 精 子 の 出











































































































































































法を 行い,6例 中5例 で精 子の出現,3例 で妊娠と







































































例を除 き,]0例中9例 で吻合に成功 した.頭 部に吻合
したYoung症候群の2例 でも術 後精子 が出現して,
いる.精 子の正常化率は,再 開通した9例 のうち4例
で,Young症候群の2例,術 前より血清FSH値
が高く精巣の精子形成能の低下が疑われた2例,お よ
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